ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA GERMANICA 2, 2000 Alfred Tarantowicz EINIGE ASPEKTE DER DEUTSCHEN FLEXIONSMORPHONOLOGIE Der vokalische Ablaut, der durch die Wirkung spezieller Lautgesetze entstanden, vom synchronischen Standpunkt aber ganz frei ist, erhielt sich in dem morphonologischen System des Deutschen bis in die neueste Zeit aIs ein lebendiges Mittel der inneren Flexion. Die beiden wichtigsten Elemente der inneren Flexion der verbale Ablaut, der das ganze System der starken Verben organisiert, und der grammatische Umlaut, der aIs jiingere morphonologische Erscheinung die fiihrende Rolle iibernimmt haben eine parallele, aber struktural doch unterschiedliche Aufgabe zu erfiillen. Wahrend der deutsche Ablaut in der Zeit von Luther die Opposition Singular / Plural im Prateritum der starken Verben zum Ausdruck brachte, z.B. ich warj / wir wurjen, ich band / wir bunden, wird er gegenwartig zur Wiedergabe der Opposition in der Kategorie der Zeit benutzt. Eine ahnliche Funktionalisierung und Stratifizierung der morphonologischen Alternation fand auch im Slawischen (Polnischen) statt. Es gibt keine slawischen Sprachen, in denen die morphonologischen Alternationen zur Aufbewahrung der Kasusoppositionen auf Kosten der Oppositionen des Numerus ausgenutzt werden, wobei die gegensatzlichen Oppositionen in allen slawischen Sprachen vorkommen.1 Das Deutsche besitzt: 1) den Ablaut in der Wortbildung, z.B. bei der Bildung deverbaler Substantive wie trinken Trunk, werjen Wurf usw., 2) den Ablaut in der Verbkonjugation, der zur Markierung von Zeitstufen genutzt bzw. mitgenutzt wird. 1 E. Stankiewicz, Opposition and Hierarchy in Morphophonemic Alternations. In: To Roman Jakobson 3, The Hague, Paris 1967, S. 1905. [15] 16 Alfred Tarantowicz Der in der Konjugation verwendete Ablaut, kommt in den zahlreichen Verbformen regelmaBig vor, in denen sich der Vokal des Prasens von denjenigen des Prateritums und des Partizips unterscheidet. Die Ablauterscheinungen sind somit an die Klasse der Verben gebunden, die zur Kennzeichnung der Zeitstufen alternierende Formen des Wurzelvokals benutzen. Begiinstigt durch die Struktur der Verbalwurzel, ergibt sich im Deutschen die M6glichkeit, durch Ablautalternation die Bedeutung des Wurze1morphems zu beeinflussen. Der deutsche Ablaut erfUllt die grammatische Funktion der Tempusbezeichnung und fungiert dann bereits aIs Allomorph des Prateritalmorphems j-tej bzw. des Partizipmorphems jg';J- ... tj, das diskontinuierlich erschien.2 Die morphologische Kategorie des Tempus wird im Deutschen durch Ablaut in Verbindung mit anderen Morphemen auagedriickt, so daB dabei mehrere Komponenten zusamenwirken k6nnen. Der alternierende Stammvokal, der fUr die Bezeichnung der Zeitstufe herangezogen wird, ist einerseits Teil des Stammorphems, andererseits Allomorph des Tempusbzw. Modusmorphems, das diskontinuierlich auftritt, und dessen andere Komponente die Personalendung oder das jg';J-j-Prafix ist. Dieses wiederholte diskontinuierliche Auftreten von Morphemen gleichen Inhalts fUhrt zu einer Morphemiiberlagerung, die z.B. fUr das Partizip jg';J-fUnd';Jnj durch folgendes Schema .veranschaulicht werden kann.3 If \Tr Ig:l-f U nd-/Stamm (Vr = \Tokalrealisation nd-:ln/Partizip Perfekt-Morpheme Ig:rf U ---nd-:lnI l-I ---- -ll Der vollstandige Stamm eines Verbum s wie finden ist jf Vr nd-j, wobei /Vrj fiir die in diesem FalI allein m6glichen Ersatzvokale fI, a, U, Ej steht, deren reines Vorhandensein phonologischen Status hat. Da ein Vokal in dem Stamm If Vr nd-I nicht feWen kann, mussen die Formen IfInd-j, Ifand-I, jfUnd-j, jfEnd-j als Allomorphe des Stammorphems jf Vr nd-j interpretiert werden, wobei die alternierenden Vokalphoneme jeweils Allomorphe temporaler oder modaler Flexionsmorpheme sind. 2 Vgl. D. Kastovsky, Wortbildung und Nullmorphem, "Linguistische Berichte" (2) 1969, S. 10. 3 Vgl. E. Standop, Strukturelle iJberlagerungen im Englischen, ,,Anglia" (81) 1963, H. 1/2, S. 4-22, bes. S. 6. Einige Aspekte der deutschen Flexionsmorphonologie 17 Fassen wir /Vrl als Morphem auf, so sind die in Betracht kommenden vier phonemischen Vokalrealisationen Altemanten, die ein abstraktes Grundmorphem F +Vr + ND als Trager der lexikalischen Bedeutung durch einen geregalten Vokalwechsel modifizieren. Die Uberlagerung laBt sich hier folgendermaBen veranschaulichen: IPI = Prat. Morphem. lE! l-t! la! III Nrl IUI I-PI Fur eine richtige Auffassung der Ablauta1ternation erweist sich eine andere Moglichkeit der morphologischen Beschreibung als nutzlich. Statt mit einem abstrakten Verbstamm, der /Vrl = Vokalrealisation enthalt, zu operieren, betrachtet man den Infinitivstamm aIs Basis und veiwendet man dabei statt des einfachen Vokals /Ul, der /Vrl ausffillt, ein Replacive-Morphem. Das Partizip Perfekt-Morphem ware dann ebenfalls diskontinuierlich, namlich Ig~ ... U ~ (I) o •• ~n/. Erwahnt moge hier noch werden, daB auch J. Czochraiski eine ahnliche Auffassung vertritt, wenn er diesen Terminus "Replacive-Morphem"4 in seiner morphonoiogischen Beschreibung der Aspektbildung benutzt. Es besteht noch eine Darstellungsmoglichkeit, die etwa folgendermaBen beschrieben werden kann. s Der Vokal der hier besprochenen Verbklasse werde mit /VI symbolisiert; /KI bedeute Konsonant. Es gilt /VI -+ lal in Verbalwurzeln der Gestalt /KVKK/, wenn das Prateritum-Morphem folgt, z.B. Ifand-I, /VI -+ fIl, wenn Infinitivbzw. Pnisens-Morpheme, also lfind~n/, lfind-I folgen und /VI -+ IUI, wenn die Morpheme IPerfekt, Plusquamperfekt/, deren Allomorphe Ig~ ... U ... ~nl sind, folgen, z.B. Ig~-fUnd-~n/. Tempusund Modusmorpheme sind Aktualisatoren, die regelmaBig grammatische Bedeutungen ausdrucken und durch welche wir, da der Stammvokal funktioniert, verschiedene Stammallomorphe erhalten, die jeweils einer Tempusoder Modusstufe entsprechen. 4 D. Kastovsky, Wortbildung ... , S. 13. s Vg!. G. Budruss, Neuiranische Wortstudien, "Miinchner Studien zur Sprachwissenschaft" (32) 1974, S. 18 IT. 18 Alfred Tarantowicz Ablautund Umlautalternationen sind keineswegs scharf voneinander gesondert und durchkreuzen sich zuweilen. Im verbalen System, wo sich der Ablaut auswirkt, tritt auch die Umlautalternation in mannigfaltigen Funktionen auf. Die Wurzeln der starken Verben enthalten neben der "lexikalischen Bedeutung" +das Tempus eine dritte Funktion den Gegensatz Indikativ I Kojunktiv, Konjunktiv Prasens: Konjunktiv Prateritum-Opposition (prasens I Null Prateritum I Umlaut).6 Demmach miiBten wir den Funktionen gemaB das Paradigma sprechen wie folgt aufstellen: ich spreche sprache sprach hatte gesprochen (er spricht spreche sprache sprach habe gesprochen -hatte gesprochen). Das somit nochmals reduzierte Morpheminventar sieht folgendermaBen aus: .IJprBx-, JprIx-1 IJprBx-, Jprax-I, also (lexikalische Bedeutung +Tempus + Modus). INull, -~, -(~) st, -(~) t, -(~) ni sind redundante Morphe, auBer in den Bildungen, wo sich als Personalpronomen sie (Sg. Fem.) und sie (gesamter Plural) gegenuberstehen. Fur das umlautlose Verbum schrankt sich das Morpheminventar nochmals ein, z.B. ich reire, wiirde reiten, ritt, sei geritten, ware geritten, also IraIt-1 IrIt-1 (lexikalische Bedeutung + Tempus). Erst mehrere Mropheme mussen zusammentreten, um eine ganzheitliche Funktion zu realisieren. Wir haben hier manche Darstellungsmoglichkeiten mit Anwendung der strukturalistischen Methode bei der Beschreibung der Ablautalternationen gezeigt, wo aIs Ausgangsbasis ein Allomorph eines bestimmten Morphems (Infinitivallomorph) funktioniert. L. Bloomfield7 stieB auch bei der Beschreibung von Allomorphen auf die Tatsache, daB sich die Alternanten eines Morphems am einfachsten aus einer Grundform (von ihm "basic form" genannt) mit Hilfe von Regeln ableiten lassen, die in einer deskriptiven Ordnung stehen. Bloomfield sah seinen morphophonemischen Ansatz aIs ein Mittel der Deskription an, das es erlaubte, die Morphemalternenten mit einem minimalen Aufwand an allgemeinen Regeln zu erzeugen. Bei F .G. Lounsbury8 finden sich wiederum zwei Arten der morphemischen Beschreibung, die er die Methode der .M orphemaltern anten ( = Hocketts lA) und den morphophonemischen Ansatz (= Hocketts IP) nannte, wobei er deutlich zwischen morphophonemischen Formen und Regcln unterscheidet. Im Rahmen der Deskription des Systems 6 VgI. O. Werner, Vom Formalismus zum Strukturalismus in der historischen Morphologie, In: Vorschliige fur eine strukturelle Grammatik des Deutschen, hrsg. von H. Steger, Dannstadt 1970, S. 368 IT. 7 VgI. B1oomfie1d, Language, New York 1933, chap. II. 8 VgI. F. G. Lounsbury, The Method of Descriptive Morphology. In: M. Joos' Readings in Linguistics, S. 379-385. Einige Aspekte der deutschen Flexionsmorphonologie 19 der starken Verben im Deutsehen versueht M. Halle9, aIs Ausgangsbasis nieht den Infinitiv, sondem die Form des Prateritums anzusetzen und alle Stammaltemanten starker Verben allein dureh Spezialregeln von dieser Grundform her vorauszubestimmen. Er operiert mit vier Grundklassen, die dureh die Stammaltemanten des Prateritums bestimmt sind: 1) der Stammvokal des Prateritums ist lul oder lu:/; 2) der Vokal des Prateritums ist 101 oder 10:/; 3) der Vokal des Prateritums ist Iii oder li:/; 4) der Vokal des Prateritums ist laloder la:/* Urn zu wissen, welchem Muster ein gegebenes Verb folgt, muB man den Stammvokal kennen und in einigen Fallen wissen, welehe Phoneme ihm vorangehen und oder ibm folgen. Kritiseh Stellung dazu nabm B. Ulvestad, indem sie zeigte, daB man mit der Annabme anderer Ausgangsformen aIs Prateritum einfaeher auskommen kann. Von den vier Vokalaltemanten der starken Verben, die normalerweise verzeiehnet werden, zeigen die Vokale des Infinitivstammes die .groBte Versehiedenheit, die Vokale des Prateritumstammes die geringste. Da die alternierenden Vokale im Prasens und Prateritum niemals gleieh sind, folgt daraus, daB nur sechs Mogliehkeiten in Betracht kommen. Wenn man dagegen das Prateritum zur Ausgangsform erwahlt, dann muB man mit zwolf Auswahlmogliehkeiten rechnen. Die Feststellung, daB man die Verbindung des Stammvokals mit dem ibm folgenden Phonemen zur Vorausbestimmung heranziehen kann, gilt fur das Prasens ebenso wie fUr das Prateritum und verandert die versehiedenen Grade der Vorhersagbarkeit nicht. Ulvestad gibt sechs Model1e ffu die Kombination der Stammalternanten, die jedoeh die Besehreibung der starken Verben im Deutsehen speziell nieht vereinfaehen. Der Ablaut bildet im Deutsehen ein System mit gegenseitigen Beziehungen, also ein System der Ablautaltemationen, und ist dureh die Vokalaltemationen ausreiehend eharakterisiert, so daB zur Identifizierung jeder betreffenden Ablautklasse die Alternationen selbst aIs relevant zu bezeiehnen sind. Es ist deshalb fraglieh, ob die traditionelle Besehreibung und Klassifikation der Ablauterseheinungen aIs Reihenfolge (7 Ablautreihen) die richtige Wiedergabe dieses Systems ist, ob sie diesem System gereeht wird. Hier sind die Beziehungen und Strukturverhaltnisse auf morphonologischen Niveau zu beriieksiehtigen und die Ablautphanomene aIs Ablautal- *temationen zu betrachten und naeh der Zahl der Alternanten zu klassifizieren. 9 Vg!. M. Halle, Die Konjugation im Deutschen. In: Vorschliige ... , S. 319-331. 20 Alfred Tarantowicz Als Kriterium fUr eine Gruppierung der Ablautalternationen moge die Anzahl ihrer Ablautalternanten dienen. Wir erhalten somit drei Klassen oder Gruppen van Ablautalternationen, die sich auch vom Material her begriinden lassen. Man kann diese Alternationen zusammenfassend aIs (1) /V! V2 VII, (2) /V! V2 V2/, (3) /V! V2 V3/ darstellen, wobei "B" jeden beliebigen Vokal reprasentieren soll. Auf die hier gezeigte ProbIernatik gehen nur wenige Arbeiten ein. Wahrend J. R. Ross!Osogar zehn Typen des Vokalwechsels bei der deutschen Verbkonjugation unterscheidet, beschreibt W. U. Wurzelll den Ablaut im Deutschen mit Hilfe von nur drei Hustern von ablautenden Verben, je nachdem, wieviel unterschiedliche Vokale die drei Verbformen (lexikalischer Stamm /St/, Prateritum /Priit/ und Partizip Perfekt /pPf) aufweisen. Bei der Veranderung des Stammvokals unterscheidet man also folgende Alternationsmuster: 1) /St =ft Prat =ft PP/ binden band gebunden, 2) /St =ft Prat = PP/ schreiben schrieb geschrieben, 3) /St = PP =ft Prat/ schlagen schlug geschlagen. In diesen Formen konnen drei oder auch nur zwei verschiedene Vokalalternanten stehen, wobei, wenn es nur zwei sind, der Vokal des Partizips entweder mit dem des Stammes (Infinitivstammes) oder aber mit dem des Prateritums iibereinstimmt. Starke und unregelmii13igeVerben bilden also das Prateritum und das Partizip Perfekt durch den Wechse1 des Wurze1vokals, d.h. durch den Ablaut, der die funktionsgerechte Form der Tempusunterscheidung enthalt. Diese Verben zeigen noch zwei Typen van Vokalwechsel, Umlaut und e/i-Wechse1, die zur zusatzlichen Charakterisierung gewisser Verbformen dienen. Wie bereits angedeutet wurde, fiihrte die Untersuchung der Ablautalternationen zur Vereinfachung des Ablautmodells und zur Feststellung der folgenden Gruppen, wenn man von dem Infinitivstamm aIs Basis ausgeht und dann das Prateritum bzw. Partizip Perfekt aIs weitere alternierende Formen betrachtet. Hierbei ist zu beriicksichtigen, daB der Vokal je nach dem Starom, den er bezeichnen soll, alterniert. Das deutsche Ablautmodell umfaLit die Ablautalternationen, die sich in -die obenskizzierten Gruppen einorden lassen, und viele Alternantenreihen, die innerhalb der Gruppen verzeichnet werden konnen. 10 Vg!. J. R. Ross, Der Ablaut bei den deutschen starken Verben, "Studia Grammatica" (6) 1967, Berlin, S. 47-118. 11 Vg!. W. U. WurzeI, Studien zur deutschen Lautstruktur, "Studia Grammatica" (8) 1970, Berlin, S. 69 fT. Einige Aspekte der deutschen Flexionsmorphonologie 21 Die Differenzierung bei den deutschen Verbalmorphemen, deren auf den Ablaut zuriickgehende Realisierungsaltemanten auf unterschiedlichen Infraebenen fixiert sind, lassen foIgende Beispiele erkennen: (HELF) (SCHLAF) (helf) (half) (holf) (schlaf) (schlief) jhElfj /halfj /h'Jlfj jJlafj jJlifj [hElf] [half] (h'Jlf] [flat] [flit] (DENK) (GRAB) (denk) (dach) (grab) (grub) jdEfJkj jdaxj jgrapj jgrupj [dEfJk] [dax] [grap] [grup] (BIET) (SING) (biet) (bot) (sing) (sang) (sung) jbitj /botj jzIfJj jzafJj jzUfJj [bit] [bot] [zIfJ] [zafJ] [zUfJ] In den gegebenen Beispielen werden femer spezifische Ablautaltemationsrelationen zwischen Vokalen gezeigt, wobei aIs Ablautalternanten nur bestimmte Vokalphoneme zugelassen sind. Die Wurzelmorpheme der starken Verben haben verschiedene alternierende Strukturen, die jeweils durch andersartige genaue Regularitaten und Abwandlungsmuster geschaffen werden und somit die Erzeugung der richtigen Ablautaltemationen determinieren. Wir fassen die Ergebnisse der Untersuchung und der daran gekniipften Folgerungen in eine schematische Darstellung zusammen. Dies geschieht am besten in Tabellenform. Deshalb geben wir zunii.chst eine tabellarische Ubersicht iiber die Ablautaltemationen im Deutschen, indem wir hier nur reprasentative Beispiele anfiihren. 22 Alfred Tarantowicz Tabelle 1 I. Gruppe IStl = /PPl Ablauta1ternationen Zwei Altemanten /Vd - /V21 - /V!I a) /,rat;ml - /,ritl g:l'rat:ml lal Iii lal b) /,halt:ml - /,hi1tl Ig:l'halt:ml lal Iii lal c) /,f!UJ:)ll1- /'f1l)1 Ig:l'fal):)lll lal - /II lal d) /,far:lnl - /,furl Ig:l'far:)lll lal lul lal I e) /,bak::ml - /,bukl Ig:l'bak;ml lal lul lal f) /,geb:lnl - /,gapl Ig:l'geb:lnl lei lal lei g) /,Es'Jnl - /'asl Ig:l'gEs'Jnl /El lal - /El h) /,k:1m'Jnl - /,kaml 19:1'k:1m'Jnl /'J/ lal - /'J/ I i) /,JtoS:)nl - /,Jtisl Ig'J'Jtos:)ll1 101 Iii 101 j) /,ruf:lnl -I 'rifl 19:1ruf'Jnl lul Iii lul So wie die Tabelle ibn darbietet, scheint der Befund zunachst recht problemlos zu sein. Die erste Gruppe der Ablautalternationen ist dadurch charakterisiert, daB der Infinitivstamm und das Partizip Perfekt gleiche Vokale haben, das Prateritum dagegen einen abweichenden. Diese Gruppe ist an Alternationen sehr reich, was nicht nur mit der groBen Verschiedenheit der Vokale des Infinitivstammes zusammenhangt, sondern auch durch die unterschiedliche Gespanntheit der sonst qualitativ gleichen Stammvokale bedingt ist. In diesen Fallen konnte die kommunikative Relevanz der Merkmalklasse ,,spannung" anhand der Beispiele nachgewiesen werden. Tabelle 2 II. Gruppe /PI = IPPI Ab1autalternationen /Vd - /V21 - /V21 lEI 101 101 lei 101 101 Iii 101 101 Iii - /'J/ lo/ III 101 101 /II IUI IUI lei 101 101 101 101 101 loel lo! - !o! Iyl - !ol 101 /El lo! 101 Zwei Altemanten a) /'Jm£! s'Jnl - /,Jmolsl Ig'J'Jmols'Jnl b) /,heb'Jnl - /,hopl Ig'J'hob'Jnl c) /,f1ig:lnl Iflokl - !g'J'flog:)ll/ d) /,llis;m/ - (flosj Ig:l'flos:mj e) /,klIm:lnl - /,kbmj jg:l'kbm'Jnl f) /' Jlnd:lnl - /'JUntl - /ge' JUnd'Jnl g) /b'J'veg'Jnj - /b'Jvokj - /b:l'vog'Jnj h) /'JvfJr'Jnl - /,Jvorl Ig:l'Jvor:)ll1 i) IEr'loeJ'Jnl IEr'bJI I Er'bJ:lnl j) /,1yg'Jnl - /,1okl Ig'J'log:lnl k) IEr'vEg:)ll1 IEr'vokl IEr'vog'Jnl Einige Aspekte der deutschen Flexionsmorphonologie 23 Wie die Obersicht zeigt, wird die zweite Gruppe der Ablautalternationen durch das Merlanal Pni.t. = Partizip Perfekt gekennzeichnet. Entscheidend sind hier sowohl VokalqualiHit, Spannung als auch Vokalmuster der Ablautvokale, die aus dem Verbum selbst nicht unbedingt hervorgehen mussen. Hier hilft der Ruckgriff auf die Basisformen, denen umgelautete, einfache Vokale und Diphthonge zugrundeliegen, aus denen die Prateritalformen abgeleitet werden. Die dritte Gruppe wird auf die Weise charakterisiert und abgegrenzt, daB die Stammalternanten mit den Altemanten des Prateritums und des Partizips nicht identisch sind. Kennzeichnend fUr die ganze Morphoph- .onemik des Ablauts, ist, daB innerhalb der drei besprochenen Gruppen Alternierungen nur bestimmtem Typs erlaubt sind, so daB sich sogar einige generelle Regularitaten erkennen lassen. Alle Verben der Gruppe III haben einen vorderen Stammvokal und im Prateritum ein gespanntes bzw. ungespanntes a. Fur das Partizip Perfekt ergeben sich folgende Vokale: /0/, /:J/, einmal /e/ und vor der Verbindung Nasal +Konsonant ein ungespanntes lU/o Tabelle 3 llI. Gruppe /St/ "I /P/ "I/P/ Ablautalternationen Drei Altemanten fVd fV2/ fV3/ a) /g:l'b&r~/ - /g:l'bar/ - /g:l'bor:ln/ /El - /a/ - /0/ b) /b:l'fel:ln/ - /b:l'fal/ - /OO'fo1:ln/ /e/ - /a/ - /0/ c) /,nem~/ - /,nam/ - /g:l'n'Jm~/ /e/ - /a/ - /';)/ d) /,brEX:ln/ - /,brax/ - /g:l'br,;)x:ln/ /E/ - /a/ M e) /,vErf:ln/ - (varf/ - /g:l'v';)rf~/ /E/ - /a/ M I 1) /,blt:ln/ - (bat/ - /g:l'bet~/ /l/ - /a/ - /e/ g) (zIñ/ I'zan/ - /g:l'z';)fi:ln/ I/ ja/ M h) I'flnd:ln/ - (fant/ - /g:l'fUnd:ln/ /l/ - /a/ - /U/ Die zwiete Gruppe der Ablautaltemationen besteht aus zwei verschiedenen Typen von starken Verben. In (a) bis G) wird ein vorderer Stammvokal im Priiteritum und Partizip Perfekt otTenbar in gespanntes /0/ bzw. ungespanntes /:J/ verwandelt. Die einzige Ausnahme bildet bier das Verb unter (t), das im Priiteritum und im Partizip IT vor Nasal plus Konsonanz ein /U/ aufweist. In der ersten Gruppe hingegen lassen sich nach Ausweis des Materials folgende Regularitiiten feststellen: Wie aus der Tabelle 1 ersichtlich wird, findet man hier die Verben, die sich in den Prinzipien ihrer Priiteritalbildung unterscheiden. Des Grundsiitzliche der Prateritalbindung kann in Kurze auf diese Weise dargestellt werden. Es besteht in der Regel aus zwei Ablauttypen: 24 Alfred Tarantowicz l) "hinterer Vokal i", 2) "hinterer Vokal u". Die hier ermittelten Daten geben jedoch in anderer Hinsicht einen moglicherweise interessanten AufschluB. Die auffiilligste und gleichzeitig charakteristischste Eigenheit des Ablautsystems ist die ungewohnliche Variationsbreite in der Qualitiit und vor allem in der Spannung der alternierenden Vokale. Im Hinblick auf die phonemische Relevanz der Spannung der Vokale, die im engen Zusammenhang mit den folgenden Konsonanten steht, liiBt sich die entsprechende Regel wie folgt angeben: "Wenn der folgende Konsonant stimmlos ist, ist der Vokal ungespannt, und wenn der folgende Konsonant stimmhaft ist, ist der Vokal gespannt".12 Nach dem Obigen ist auch leicht zu verstehen, warom sich die Spannung bei den drei Gruppen der Verben so verschieden gestaltet. Einen etwas anders gearteten, aber nicht weniger instruktiven FalI von Ablaut zeigen die Modal und Riickumlautsverben, die deshalb eine .spezielle Behandlung erfordern. Es ist in diesem Rahmen nicht notig, das Wortmaterial einer erschopfenden Analyse zu unterziehen. Wir mochten daher lediglich einige wenige Punkte herausgreifen, die von allgemeinerem Interesse sind. Die Modalverben, die einen vorderen Basisvokal haben, bilden ihr Priiteritum mit Hilfe von folgenden Vokalen: IUI (diirfen, miissen) und 1':)1 (konnen, mogen). Diese Feststellung bezieht sich nicht auf die Verben sol/en und wol/en, da diese Verben keinen vorderen Vokal im Infinitivstamm aufweisen. DaB hierbei der Spannung der Konsonanten auch eine Rolle zukommt, wird im Priisens der Modalverben deutlich. Vor stimmlosen Konsonanten tritt im Priisens ein fUl auf (mujf), vor ungespannten ein lal (darf, dann) so daB wir es hier mit einer refundanten Alternation aIs zusiitzlichem Mittel der DifIerenzierung zwischen Singular und Plural zu tun haben. Die Verben brennen, kennen, nennen, rennen, senden, wenden liefern ebenfalls einen brauchbaren Schliissel zur Interpretation der Ablautalternationen. Diese Beobachtung liiBt sich am Material machen. Das Vergleichsmaterial zeigt ein einheitliches Bild bei diesen Verben. Die Alternationen lassen sich ziemlich einfach formulieren, da hier aus dem vorderen Basisvokal die Praterital und PP Formen mit dem Vokalphonem lal hervorkamen und alternieren, also I'nrm:m - 'nantQ gQ'nant/. Bei der Analyse der Ablautalternationen stoBen wir auf das Problem .der morphemischen Interpretation des Ablauts.13 Die synchronische Be12 Vgl. w. U. Wurzel, Studien ..., S. 75-76. 13 Vgl. F. Kiefer, Die morphologische Komponente. In: Morphologie und generative Grammatik, hrsg. von F. Kiefer, Frankfurt a.M. 1975, S. XII; vgl. auch D. Kastovsky, Wortbildung ... , S. 10 fT.; ders., Generative Morphologie 1, "Lehrgang Sprache" 1974, Tiibingen, S. 578. Einige Aspekte der deutschen Flexionsmorphonologie 25 trachtung ruhrt im Deutschen zur Darstellung der Ablautalternationen als "internal vowel change" bzw. Vokalwechsel, der sich innerhalb des Wurzelmorphems ("semantisch bedingte Allomorphie") abspielt. Die Erorterung der Ablautverhiiltnisse muB also die Frage beriicksichtigen, ob es sich bei den internen, d.h. durch Vokalalternation charakterisierten Bildungen um einem phonologischen ProzeB oder einem rein morphologisch-syntaktischen ProzeB handelt. Wir haben an dem Beispiel der ablautfiihigen starken Verben, die sich in drei Gruppen zusammenfassen lieBen, gezeigt, wie die Vokalalternationen im Ablautsystem der deutschen Sprache funktionieren. SchlieBlieh sei der Vollstindigkeit halber noch angefiihrt, daB der Ablaut von versehiedenen Gesichtspunkten zu beobachten ist: 1) aIs lebendige paradigmatische Alternation innerhalb der deutschen Spraehe; 2) als intersprachliche Alternation (Ablaut in den slawisehen Sprachen); 3) als eine morphologische Tatsache, d.h. ein vom morphologisehen Faktor regierter Wechsel. Wir wollen unsere Aufmerksamkeit auf den letzten Gesiehtspunkt lenken. Der Ablaut genannte Vokalwechsel beim starken Verbum, der zur Klasseneinteilung verwendet wurde, entzieht sich heute auch einer klaren Bindung an prosodisehe Ziige. Die synchronische Beschreibung dieses Phinomens zeigt aber beaehtenswerte Fortschritte. Im Vorgriff auf die Analyse des Vokalwechsels lassen sich Ablautalternationen als morphemischmotivierte Alternationserseheinungen im verbalen Kontext erkennen. In der generativen Grammatik werden die Morphemvarianten der Ablautklassen synchroniseh durch morphonologische Regeln ausgedriiekt und besehrieben. Bei morphologisch bedingten Ablautalternationen ist man darauf angewiesen, bestimmte Morpheme oder Klassen von Morphemen zu nennen. Es ist sehr hiiufig der FalI, daB in phonologischen Systemen nieht nur rein phonologisehe Erseheinungen wirken, sondern daB auch morphologisehe Faktoren in der Lautstruktur einer Sprache und besonders in den phonologischen Regeln eine wiehtige Rolle spie1en.Diese Tatsache wird im Strukturalismus weitgehend beriieksiehtigt, allerdingsmeist nur dort, wo sieh bestimmte Lautveriinderungen ohne Einbeziehung morphologiseher Charakteristika einer systematiseher Behandlung iiberhaupt entziehen wiirden. Dieses Vorgehen ist vor allem bei der Erkliirung des Ablauts sowie des Umlauts im Deutschen gerechtfertigt. W. U. Wurzep4unterseheidet im Spraehsystem zwei Arten von Alternationsregeln: 14 Vg!. w. u. Wurzel, Zur Stellung der Morphologie im Sprachsystem, "Linguistische Studien" (35) 1977, S. 151. 26 Alfred Tarantowicz 1. Alternationsregeln, die im Sprachsystem eindeutig morphologischen Charakter haben und somit morphologische Kategorien kennzeichnen. 2. Alternationsregeln, fUr deren Anwendung der phonologische Kontext allein entscheidend ist. Die Ablautregel im Deutschen betrachten wir aIs morphologische Regel. Morphologische Alternationsregeln konnen phonologische Veranderungen beinhalten. Die aIs Ablaut bezeichnete phonologische Veranderung ist heute rein rein morphologisch bedingt. Das gleiche gilt weitgehend auch fUr den Umlaut, der im Neuhochdeutschen an morphologische Kategorien gebunden ist und keinerlei phonologische Motivation mehr hat. Die meisten Falle von Alternation werden durch rein morphologische oder morphonologische Regeln generiert und funktionieren nicht mehr rein phonologisch, sie erfassen ganze morphologische Klassen und sind in das System der Kategorienkennzeichnung integriert und in morphologischer Hinsicht systematisiert. Bei Ch. Hockett15 und M. Bierwisch16 findet sich eine Ubersicht uber die schon lange wahrende Diskussion urn die morphemische Interpretation der Ablautalternationen mit unterschiedlichen Auffassungen. Diese kurze Ubersicht erlaubt uns zu begreifen, auf welche Weise das Problem erortert .wurde. B. Bloch17 z.B. behauptet, daB ein Morphem eine Sequenz von B bis n Phonemen sei und fUhrt deshalb eine groBere Anzahl von Morphemalternanten ein, die bestimmten Morphemen zugeordnet werden mussen. Nach ihm hatte denn das Morphem jne: mj aus jne: mej eine Alternante jna: mj, das Morphem jtej aus jza: gtel eine Alternante 0. Diese Morphemalternante und Ina: mi konnen dann zu der Sequenz Ina: mi gruppiert werden. Z.S. Harris18 nimmt einen Typ von Morphemalternanten an, der im Phonemwechsel besteht. Das Morphem jtel weist eine Alternante le:j la:j auf, die zusammen mit Ine: mi die Kette Ina: mi ergibt. Ch. Hockett19 betrachtet eine Form wie Ina: mi aIs eine komplexe Einheit, die aus einem Morphem und einem besonderen PortmanteauMorphbesteht, deren Verhaltnis auf der Phonemebene nicht definiert werden kann. 15 Vg}. Ch. F. Hockett, Two Models of Grammatical Description. In: M. Joos' Readings in Linguistics, S. 386-399. 16 Vg}. M. Bierwisch, Ober den theoretischen Status des Morphems, "Studia Grammatica" (1) 1961, Berlin, S. 51-89, bes. S. 51 und 80. 17 Vg}. B. Bloch, English Verb Inflection. In: M. Joos' Readings in Linguistics, S. 243-254. 18 Vg}. Harris, Methods in Structural Linguistics, Chicago 1951, S. 167 fT. 19 Vg}. Ch.F. Hockett, Problems of Morphemic Analysis. In: M. Joos' Readings in . Linguistics, S. 229-242, bes. S. 239 fT. Einige Aspekte der deutschen Flexionsmorphonologie 27 Fur die Glossematiker ergibt sich aus der Einteilung der Morphemebene in Inhaltsund Ausdrucksplan, die asymmetrisch sind, die Maglichkeit, Iza : gtel und Ina : mI vóllig einheitlich zu analysieren. Die entsprechenden Inventare, die dafur erforderlichwerden,verzeichnen,welcheZeichenausdriicke zu welchen Inhalten in Relation stehen. Dieses komplizierte Problem wiirde nach M. Bierwisch20 zu einer ganz anderen Lasung fUhren:Ina : mI kann in einem solchenBeschreibungsmodell nur aIs ein Anfangselement eufgefaBt werden, wlihrend fUr Iza : gtel zwei Elemente vorgesehen werden mussen: Iza: gl und Ite/* Aus Obligem geht nun eines deutlich hervor. Diese mit dem Status des Morphems verbundenen Erwagungen geharen auch zu der Interpretation der Morphemvarianten der Ablautklassen. Wie die Analyse gezeigt hat, liefern die Ablautalternationen einen klaren Hinweis auf den morphologischen Charakter des Wechsels.Ablautalternationen sind Erscheinungen, die unter Dominanz von morphologischen, nicht von phonologischen Faktoren stehen und ausschlieBlichmorphologisch geregeltsind.Daher sind Ablautalternationen und vor allem Ablautalternanten als Resultat der Konditionierung anzusehen und waren morphologisch an den grammatischen Kontext gebunden. So lassen sich hier morphologisch bedingte Regeln mit dem Faktum der morphonologischen Alternation im heutigen Deutsch verbinden. Das gleiche gilt auch fiir die Vokalalternation im Polnischen, die morphologisch relevant und durch morphologische Faktoren gebunden und bedingt sind. Offenbar sind die deutschen Ablautalternationen nicht auf eine Stufe zu stellen mit den Vokalalternationen im Polnischen, denen wegen bestimmter Korrespondenzen zu dem Ablautsystem "Ablautcharakter" zu- .erkannt werden kannte. Die deutschen ablautfiihigen Vokale wechseln in einer regelmiiBigen Weise und werden in die Ablautform gebracht, wobei die angenommene Basis dieser Alternationen Ablautbasis genannt wird. Die bisher angefuhrten Ablautalternationen beweisen, daB es sich hier um Veriioderungen des Phonembestandes der Morpheme handelt, die proportional sind, z.B. singen sangen wie klingen klangen. Die Vokalalternationen dient hier dem Ausdruck dessen, was gewahnlich durch die AnfUgung eines grammatischen Morphems l-tel an das veriinderte (bringen brach te) oder unveranderte (setzen setzte) Grundmorphem signalisiert wird. In singen sangen kannte man die Phonemfolge Iz ... Vr ... IJ - :Jnl der gemeinsamen Bedeutung zuorden; in dieser und ahnlicher Umgebung ware dann III das Morphem fUr Gegenwart und lal fUr Vergangenheit, also Infixmorpheme innerhalb unterbrochener diskontinuierlicher Morpheme, die eine morphologische Funktion erfUllen. 20 Vg}. M. Bierwisch, Ober den theoretischen Status ... , S. 82. 28 Alfred Tarantowicz Es ergeben sich somit mehrere Serien von Ablautalternanten, die normalerweise im Ablautverhiiltnis zueinander stehen und den Gegensatz grammatischer Funktionen oder Kategorien ausdriicken. So ist der deutsche Ablaut durch partikulare Serien von Vokalalternationen gekennzeichnet und basiert auf bestimmten Reihen, also Klassen von Phonemen, die innerhalb eines Morphems oder einer Klasse von Morphemen einander substituieren. Es ist schwierig, iiber die Alternationen ohne Bezug auf das Morphem zu sprechen. Fiir den Ablaut gilt ahnlich wie fiir den Umlaut der Morphemstatus in Form des sogenannten "einsetzbaren" (replacive) Morphems.21 Konfrontieren wir jetzt die deutschen Ablautalternationen mit den ,Vokalalternationen Isl - /,:JI, lal Isl und I':JI lal im Polnischen, die zum Ablaut gerechnet werden beziehungsweise gerechnet werden konnen, so gelangen wir zu der FeststeIlung, daB diese Alternationen unter dem Gesichtspunkt der polnischen morphologischen Struktur verstanden und gewertet werden miissen. Es ist klar, daB die genannten Alternationen im Polnischen manche Voraussetzungen mit den deutschen Ablautalternationen teilen, aber gegeniiber diesen auch viele Unterschiede aufweisen und somit einen anderen Sachverhalt bezeichnen konnen. Als Ursache rur die weitgehenden Unterschiede lassen sich folgende Griinde erkennen. Das polnische Phonem system, wie es oben dargesteIlt ist, enthalt an sich keine Antwort, wann und wo wir es mit Ablaut und wann und wo mit normalen Vokalalternationen zu tun haben. Man kann nicht alles Ablaut nennen und kann nicht sagen, daB aIle polnischen Vokale Ablautbeziehungen eingehen konnen. Unter Ablaut versteht man im Slawischen einen Vokalwechsel, der von einer gezielten Bedeutungsdifferenzierung oder, im Rahmen der Morphologie, einer kategorischen Differenzierung gesteuert wird. Verschiedene Vokalalternationen treten in der Deklination aIs unproduktive Veranderungen auf, wahrend sie innerhalb der Verbalflexion von groBer Bedeutung sind, z.B. Isl lal, Isl I':JI Alternation im Polnischen. Die Alternation Isl I':JI hat in den siidslawischen Sprachen den Ablautwert behalten, im Russischen und ,Polnischen dagegen wird sie zu den positioneIl bedingten Alternationen gazahit. Dasselbe gilt rur die Alternation Isl lal, die ebenfalls im Verbsystem des Polnischen ganz gut verankert zu sein scheint. Hinsichtlich der Funktionen, die diesen Alternationen zugewiesen sind, ergibt sich fiir das Deutsche und Polnische ein unterschiedliches Bild. Dazu sei angemerkt, daB die polnischen Altemationen besonders hiiufig kombiniert, d.h. in Verbindung mit dem Konsonantenwechsel auftreten. Als Ablautalternation, deren Funktion auf der Kopplung der Alternation an die morphologische Aspektkategorie beruht, wird im Polnischen die 21 Vg!. F. Fleischer, Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, Leipzig 1969, S. 39. Einige Aspekte der deutschen Flexionsmorphonologie 29 Alternation la/ 1"1 bezeichnet. In der von J. CzochraIski, ausfiihrlich behandelten Morphologie der Aspektbildung werden die Listen zusammengestelIt, in denen der Verfasser verschiedene Typen von Alternationen zwischen perfektiven und imperfektiven Verben, die im Polnischen produktiv sind, auffiihrt. Der deutsche Ablaut ist heute nicht mehr produktiv aIs Trager grammatischer Unterschiede, sowohl in der Derivation als auch in der Formbildung, wo er mit der Tempusunterscheidung belastet wird. Die erwahnten Unterschiede zwischen den deutschen und polnischen Ablautalternationen sollen eine Vorstellung von der Variationsbreite dieser Erscheinungen in den konfrontierten Sprachen vermitteln. Der Gcbrauch der Vokalalternationen im Deutschen und Polnischen kann aIs Spiegelbild sprachlicher Komplexitat betrachtet werden. Das System der vokalischen Alternationen ist in beiden Sprachen nach den Bediirfnissen eines Sprachsystems ausgebaut und spezialisiert worden. Die Umlautalternation findet im Deutschen Verwendung als ein Zeichen *fUr den Unterschied zwischen Indikativ Priteriti I Konjunktiv II. Die Alternationserscheinungen im Indikativ und Konjunktiv Prateriti haben bestimmte Funktionen. Der Umlaut dient hier zur Wiedergabe des Gegensatzes Indikativ :Konjunktiv, d.h. mr Modusdifferenzierung. Bei der Bildung des Konjunktivs II lauten die meisten starken Verben und Modalverben bzw. unregelmaBigen Verben den Prateritalvokal um und nehmen das Konjunktivelement l-e/ an; vg!. (fand) I Ifant/ I [fant] (brach) I /brax/ I [brax] (FIND) (rand) I /fEnd/ I [fEnd] (lag) I flaki I [lak] (LIEG) (lag) I /IEg/ I [lEg] (WISS) (wiiB) I /vYs/ I [vYs] Eine Alternationsliste wird wegen der sehr groBen Anzahl von Belegen (106 Falle) nicht aufgestellt. (BRING) (brach) I /brEx/ I [brEc] (wuB) I /vUs/ I [vUs] 30 Alfred Tarantowicz In der Tabelle 5 geben wir eine Ubersieht iiber die beobaehteten Alternationen, die die Opposition zwisehen Indikativ und Konjunktiv II signalisieren. Tabe11e 4 IV. Gruppe AItemanten /Vtj - /V2j --------------,---------------------, AItemationen Indikativ {Konjunktiv II I) juj - /y/ 2) jaj jej 3) jol 10j 4) jaj I§I 5) jal fel 6) 101 - /IlJ/ 7) jal j§j 8) jaj jej 9) juj - !y/ 10) joj - /IlJ/ 11) jaj j§j 12) jul -/yj 13) laj j§1 14) I~I joej 15) I~j joej 16) lul Iyj lji7);I~aj j§118) lul jyj19) /01 - /IlJ/ /'bukI - {byka/ /'barstl - /'bersta/ /'bot/ - /'bllJtal /'ba t/ l'br§t:J/ {draIJI - {drf.rJal {f1ok/ 1'f10g:J/ I'gap/ I'gęba/ I'galt/ I'geIt:J/ I'grup/ I'gryoo/ /'hop/ - {h000/ tkam/ - /'k§IDa/ /'lut/ - {lydal tnaml tn§IDal l'r.Jxf troexa/ tz~f/ - /,zoefa/ ttrukl ttryga/ ttra t/ - /,tr§t:J/ /,vuksl - /,vyksal I'sokl - /,SfJgal Die Tabelle kann nieht nur als eine reprasentative Auswahl von Umlautalternationen, sondern sogar aIs eine ersehopfende Darstellung der mogliehen Alternationen dieser Art betraehtet werden. Die Verhaltnisse in der Konjugation der starken Verben sind aus den angeffihrten Belegen eindeutig zu erschlieBen. Die deutschen Morpheme mit hinteren gerundeten Vokalen in der Kernsilbe der prateritalen Indikativformen werden dureh entsprechende Morpheme ersetzt, die dank der UmIautoperation im Konjunktiv des Prateritums vordere gerundete Vokale aufweisen. Der Umlaut alterniert bier mit Formen obne Umlaut, und die Vokalalternationen fungieren aIs linguistisch relevante Erscheinungen. Im Prateritum Indikativ und Konjunktiv wechseln die Vokale wie folgt untereinander: jaj JEJ, jaj jf:j, j:Jj joej, joj j0j, /Uj fYj, ju/ jyj, doch die folgenden zwolf Stamme haben im Konjunktiv II j0j, joel oder jY j und gelten aIs Ausnahmen: Einige Aspekte der deutschen Flexionsmorphonologie 31 %: barst bOrste oder barste be/ahl bejOhle galt golte oder galte schalt scholte oder schalte stahl stohle ii barg biirge verdarb verdiirbe half hiilfe starb stiirbe warb wiirbe wurde (ward) wiirde war/ wiirfe. Die hier vorliegenden Altemationen sind aIs synchrone Reflexe des historischen Geschehens zu betraehten, wobei der umgelautete VokaI hier als Phonem und nieht aIs wortgebundene fakuItative Veriante auftritt und historiseh begriindet ist. Zusammenfassend Iafit sieh feststellen, daB die deutsehen Altemationen aIs Exponenten der Tempus-Modusmarkierung fungieren. Alfred Tarantowicz NIEKTÓRE ASPEKTY MORFOLOGII FLEKSYJNEJ JĘZYKA NIEMIECKIEGO Artykuł niniejszy jest poświęcony znaczeniu alternacji formotwórczej i jej niektórym aspektom we współczesnej morfologii fleksyjnej języka niemieckiego. Alternacje formotwórcze, czyli stosunki wymiany zachodzące w obrębie morfologii fleksyjnej w języku niemieckim, zwłaszcza typu ablautu (apofonia) oraz alternacje typu umlautu (alternacje przegłosowe), odgrywają bardzo ważną rolę. W wielu wypadkach są one samodzielnymi wskaźnikami opozycji morfologicznych lub nawet pozbawione samodzielnej funkcji morfologicznej towarzyszą w niektóryh kontekstach morfemom fleksyjnym. Następne ważne aspekty tych alternacji w morfologii niemieckiej dotyczą zakresu i stopnia ich produktywności. Są one integralną częścią morfologii, zatem służą w mniejszym lub większym stopniu sygnalizowaniu kategorii i opozycji gramatycznych w kooperacji z innymi środkami i sygnałami językowymi, tworząc ważny dodatkowy element ułatwiający komunikację językową.